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              IN RATS
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  The effect of 2， 5－di－O－acetyl－D－glucosaccharo一（1一｝4）（6－3）一dilactone （SLA ： P－glucuronidase
inhibitor） on tumorigenesis of 2－acetylaminofiuorene was experimentally studied by observation
of the early changes in the rat vesical mucosa．
  1） Hyperplastic index was compared in the various diet groups after 20 weeks of experi－
mental feeding．
  a） Pyridoxine－deficient food group．
    Hyperplastic index was somewhat工ower in the SLA－added group．
  b） Tryptophan－added group．
    There was no difference of hyperplastic index between the SLA－added and non－added
    group．
  2） The bladder mucosa was studied by 3H－thymidine autoradiography and labeling index
was calculated． Occurrence rate of the bladder turnor within 25 weeks was also compared．
  a） Pyridoxine－deficient food group．
    Significant difference was observed between the SLA－added and non－added group．
    This might be explained by Boyland’s hypothesis．
  b） Tryptophan－added group．
   The effect of SLA was shown in labeling index but not in tumor occurrence rate．
   This suggests the presence of carcinogenesis not explained by Boyland’s hypothesis
    and not inhibited by SLA．




























































































             全量  1．O ml
（2）（1）を37℃24時間incubation
（3）0．5Mglycine－NaOH緩衝液






    のμ9／m1を計算する．









 1）2－AAF添加 V． B6欠乏食飼育群，64匹
 2）2－AAFおよびSLA添加 V． B6欠乏食飼育
  群，65匹
 3）2－AAF， D， L－tryptophan添加食飼育群．51匹




 Table l V・B6欠乏食および1．4％tryptophan
   添加食組成
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 飼料飼育群          8匹
2）対照群（CE－2粉末飼料飼育） 5匹
1）0．04％2－AAF添加， VB6欠
 川目飼育群         64匹
2）○．04％2－AAFおよびL2％
 SLA添加VB6欠乏食飼育群 65匹
3） o・．04 fO76 2－AAF， 1．4％ tryptophan
 添加食飼育群       51匹
4） O．04 ％， 2－AAE ／．2％ SLA，
 L4％tryptophan添加食飼育群50匹
5）対照群（CE－2固型飼料飼育） 7匹
（2） Tryptophan－added diet ； 60 kg





























 Table 3 Hyperplastic index（HPL）の
     計算方法
1）膀胱粘膜層各部の細胞数と記号
した．脱パラ後，H－E染色標本とともに，膀胱につ
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     20N  HPI．＝      n
   N：各動物の点数の和（ΣNi）
   n：動物数
（4）判定
   50点以上………chemical induced
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   Table 4 実験群および対照群の尿中
     β一91ucuronidase活性測定値
657
 実験■





















2－AAF添加， 20週以前 23 36
V・B6欠乏食投与群 20週以後 10 67
2－AAF， SLA添加20週以前 23 13
V・B6欠乏食投与群 20週以後 15 50
2－AAF， tryptoph一20週以前 22 17





対 照 群 ・1 O
平均値 38，1±14．2
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Fig．3 対照群に対する実験群膀胱粘膜の











































































      i実験開始解  剖実 験 群     蒔動物身動物数
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